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Fig. 1. Cystoscopy showed 5 mm surface-smooth
non-pedunculated tumor lateral to the left
ureteral oriﬁce.
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An 83-year-old man presented with asymptomatic macroscopic hematuria while being treated for
prostate cancer with hormonal therapy in January 2009. Cystoscopy revealed a 5 mm surface-smooth non-
pedunculated tumor lateral to the left ureteral oriﬁce. Transurethral resection was carried out to examine
the histology of the tumor. Histopathologic examination revealed the tumor arranged in a pseudoglandular
pattern covered with erosive urothelial cells. The tumor had inconspicuous nucleoli, and abundant
eosinophilic cytoplasm. An immunohistochemical study showed the tumor cells were positively stained for
chromogranin A, synaptophysin, CD56, and NSE. Ki67 index of the tumor was below 2%, indicating that
the tumor was a carcinoid tumor. He showed no carcinoid syndrome, and neither recurrence nor metastasis
has been detected for 66 months.
(Hinyokika Kiyo 61 : 445-448, 2015)







患 者 : 83歳，男性





外側に 5 mm 大の非乳頭状広基性腫瘍を単発で認め，
TURBT 目的で当科入院となった．
入院時現症 : 身長 158 cm，体重 57 kg
入院時検査所見 : Hb 12.4 g/dl，Ht 36.8％，その他
はすべて正常範囲内．尿沈渣では尿潜血は認めず．尿
細胞診は陰性であった．
膀胱鏡 : 左尿管口外側に 5 mm 大の非乳頭状広基性
腫瘍を単発で認めた（Fig. 1）．








（Fig. 2）．免疫染色では chromogranin A，synaptophy-
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Fig. 2. Histology of a carcinoid tumor (×200 ; H
and E). The tumor was arranged in a
pseudoglandular pattern covered with ero-
sive urothelial cells. The tumor had incon-










Fig. 3. a : Immunohistochemistry for chromogranin-A (×200). b : Immunohistochemistry for synaptophysin























2004年 WHO 分類（WHO classiﬁcation of tumours of
the Urinary System and Male and Genital Organs）による
と，膀胱カルチノイドは，他臓器のカルチノイドと同
様の病理組織所見を有する，悪性の可能性を秘めた神
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Fig. 4. Ki67 index of the tumor was below 2％ (×
200).
























造住（2011)9) 72/M なし 三角部 8 陰性 なし なし なし TURBT なし NED/72カ月
島田（2013)10) 70/M なし 三角部 5 陰性 不明 不明 なし TURBT なし NED/46カ月
二口（2014)11) 79/M なし 頂部 10 陰性 なし なし なし TURBT なし NED/13カ月
自験例（2014) 83/M 血尿 左側壁 5 陰性 なし なし なし TURBT なし NED/67カ月
NED : No evidence of disease.
経内分泌腫瘍と定義されている．免疫染色ではNSE，






















イドや small cell carcinoma に進展した症例も認めな
かった．以上より，典型的な細胞学的所見を有する
pure な膀胱カルチノイドは非常に予後良好であり，







消化管において，消化器 WHO 分類（WHO classiﬁ-







れた．その中でも NET は増殖能（核分裂像数と Ki67















齢の中央値は71歳（47∼83歳），男女比は 2 : 1で，偶
発的に発見された症例が 3症例あった．発症部位は 6
例中 4 例が三角部で，腫瘍サイズの中央値は 9 mm
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